















The book L’expérience du concept  is presented as  the result of a  long‐running research project 
within the field of historical demography and, in particular, on its methodological and philo‐
sophical underpinnings.    In  addressing  this  field  the Author  takes  inspiration  from Michel 
Foucault’s history of “governmentality”, as well as from the wider philosophical context of its 
emergence as a  specific methodological approach.   For  this  reason, as acknowledged  in  the 
Introduction, L’expérience du concept consists in a sort of preliminary run‐up, propaedeutic to a 











the overwhelming  richness of  references and  the entire  spectrum of arguments deployed  in 
L’expérience du concept; but  it might nevertheless be helpful  to provide a synoptic view of  its 
structure as well as of its main vectors and targets of analysis.   
                                                 
1 Namely, all the concepts, categories and principles of the so‐called épistémologie historique—e.g. its “region‐
alist” and normative approach  to scientific  rationality,  the centrality of historiographical concepts  such as 













Structurally,  the book  is divided  into  five  chapters, which, as  the Author has  it  (26), 
track a passage from Canguilhem to the late Foucault, from the former’s “epistemological his‐








of  the dividing  line between science and non‐science  (i.e.  ideology), of  internal and external 














entre  deux  expériences  qui  appartiennent  au  même  titre  à  la  normativité  vitale  et  qui 














































nological  imports of  the word and notion of “archaeology” were both present also  in other 
                                                 
4 M. Foucault, “La vie: l’expérience et la science”, Revue de métaphysique et de morale, n°1: Canguilhem, janvier‐




















Beside  its closer attention  to  the present and  the subsequent propensity  for  long‐durée 
periods over sharp and sudden breaks, a crucial feature of genealogy is, according to the Au‐
thor, an  instrumental use of history, which draws on  the construction of “historical fictions” 
with a  twofold purpose.8 The  first, epistemological, analysed  in  the  IV  chapter,  recalls Fou‐
cault’s nominalist attitude, which consists in writing the history of our thought as if universal 
ideas and categories such as  the state,  the spirit and  the population do not exist  in objective 
reality.9 The second sense of fiction, political, must work as an experience, thus involving and 
opening the possibility for human action.10 Chapters IV and V, with their novel conception of 
the archaeo‐genealogical historical method, are  the most original part of  the work.   The Au‐





genealogical method  is  intended  to  show apparatuses  (dispositifs) as methodological  fictions 
highlighting the particular experience of the relation to power (250).   
 
                                                 
7 G. Gutting, The Archaeology of Scientific Reasoning, Cambridge U. P., 1989: 5; M. Kusch, Foucault’s Strata and 
Field, An Investigation into Archaeological and Genealogical Science Studies, Kluwer, Dordrecht, 1991: 5‐12. In this 
sense Paltrinieri  indirectly challenges M. Kusch  (1991: 6): “As a reading of  this  text shows, however, Fou‐
cault’s claim that there one finds ‘the word, the text and the meaning to which I refer’, is not believable; nei‐
ther  the  term  nor  any  meaning  even  vaguely  resembling  Foucaultian  archaeology  appears  in  the 
Fortschritte”. Accordingly, Kusch maintains that the “real” and operative way of using “archaeology” can be 
found only from La Naissance de La Clinique (1963) onwards.  
























trouver  l’origine  de  la  pensée  conceptuelle  en  deçà  du  concept  (solution  phénoménolo‐
gique), ni ce qui est rendu possible par un système conceptuel (solution structuraliste).  Les 
expériences qui  intéressent Foucault  sont  toujours des  expériences de  la pensée qui nous 
















temporary Anglo‐Saxon  current  of  historical  epistemology.   What  could  have  been  shown  in 
more detail is the centrality the question of the “experiential‐context” still has in the contem‐
porary phase of historical epistemology: Davidson’s The Emergence of Sexuality is clearly based 
on  the articulation of  the possibility of  the experience of perversion  in  relation  to  the emer‐
gence of a specific “style of psychiatric reasoning”, towards the end of the nineteenth centu‐













14  It  is nevertheless controversial  to claim  that Hacking has a philosophy of experience: whereas  it  is well‐
known  its philosophy of experiment, that  is of scientific experience, a parallel extensive reflection on ordi‐
nary or “lived” experience is certainly missing in his work. Historical epistemology as the history of “forms 










In concluding, one cannot avoid underlining  the enviable  lucidity and perspicuity  in 
penetrating  the  entangled mass of Foucaultian notions, often  reduced  to a muddle of  ruins 
after years of an often pilfering and uncritical secondary literature.  Moreover, given the rising 
curiosity and the increase in popularity of the historiographical model of historical epistemol‐
ogy, the Author’s contribution is not of secondary importance, but rather sheds new light and 
fresh awareness upon the dusty scholarship of the French‐triad of Bachelard, Canguilhem, and 
Foucault. 
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